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A road covered with multilayered snow/ice (s/i) model called ‘multilayer model’ was proposed in this paper 
and applied to the melting process of s/i layer on a pavement block in a low temperature room. 
Consequently, it was found that (1) the multilayer model could reproduce reduction of the thickness of the s/i 
layer, the volumetric ice content and temperature better than our previous model, i.e., the single layer model, (2) an 
accurate analysis of the melting process of the s/i layer requires that the element size (thickness) should be chosen 
less than 0.2 of the initial layer thickness, (3) the energy balance is effective in understanding the melting process 
of the s/i layer. 










































































































































































   
内部および底層： 


















































実験は，初期の雪氷状態をi = 1.0(乾燥雪)とs = 
約500kg/m3に統一して，初期のHs，Hs0 = 10，20およ


























(a) Case 1 (Hs0 = 10mm) 
 
(b) Case 2 (Hs0 = 20mm) 
 
(c) Case 3 (Hs0 = 30mm) 
図-2 雪氷および舗装の鉛直温度分布の経時変化 









Tss < Tsm，雪氷底層付近でTss > Tsmであり，TssはTsmの
























(a) Case 1 (Hs0 = 10mm)     (b) Case 2 (Hs0 = 20mm)         (c) Case 3 (Hs0 = 30mm) 
図-3 雪氷厚の経時変化 
 
(a) Case 1 (Hs0 = 10mm)     (b) Case 2 (Hs0 = 20mm)         (c) Case 3 (Hs0 = 30mm) 
図-4 質量含氷率の経時変化 


































































率Rz(= zsb/Hs0)を調べると，RzはHs0 = 10mmで0.14，
Hs0 = 20mmで0.12，Hs0 = 30mmで0.12となる．しかし
ながらRz = 0.2であっても，HmはRz = 0.1と比べると，










算に用いた実験データはCase 1(Hs0 = 10mm)，zs0は
2mmとした．雪氷は5層に分割され，底層をE. 1，上



























最終的に各層ともにt = 120分でw = 1.0となった． 
4.1.2 体積含氷率 i 
図-7(b)に示すiについて述べる．t = 0のiは一様




(a) 体積含水率 w (b) 体積含氷率 i 
図-7 雪氷厚，体積含水率および体積含氷率の経時変化 
 ― <8> ― 
は減少するものの，Hsも減少するために，結果的に
iは殆ど変化しない．しかしながらt4以降，iの低下















の温度勾配 ss zT  が大きくなるために，僅かに増
大する．Lm(○)は，当初0である．Pm1では，Rnlは殆
ど変わらない．Rnsは融解に伴うアルベドの低下によ






















ss zT   = 0(Ts = 0℃)となり，Ci = 0となる代わりに
Lm > 0，すなわち凝固潜熱フラックスが発生する．
その後，Tpの上昇に伴い，CspおよびLmはともに減少
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